





On the Treatment of Rayons with Synthetic Resins by Means 
of an Improved Method. (IXJ 
Treatments in the Staple Fiber Form and the Resilience thereof 
Narao SAITO， Atsumi SAITO， Takao Y ASUDA， Sadayoshi MITSUKE 
In the course of study on the resin treatments of rayon in its staple form compressive 
resilience was measured together with various kinds of fibers in comparison. It was 
found that the cellulosics (a)， synthetics (b)， and wool (c) have their own characteristic 
inc1inations in resilience curves， resilience vs. loads. (a) was such that the curve 
slowed down， beginning with medium height， whi1e (b) rose up with the load， beginning 
with almost the same height. (c) began with a considerable height which did not slow 
down very much. 
When rayon is treated with resin by our special method (Pre-heating and Quenching 
method)， original type (a) becomes type (b). Meanwhi1e when it is badly treated， i.e. 
with too highly concentrated resin solution & etc.， we obtain such fiber that is resi1ient 
under low loads. which， however， fails very quickly with the increase of loads. This 
tendency or inc1ination is nothing but the emphasis of its original type (a)， inc1uding 
its pronounced defect. The instantaneous high repulsive tendency of wool， or the high 
resilience at lower loads is thought to be due to its peculiar surface nature. The surface 
resin brought about on the rayon fiber refe打edto in the above， however， can not serve as 
the woolifying eleme的.though it might enhance the repeIling power of the treated fiber. 
Various fibers treated purposely with exc田 dinglyfar condensed resin gave an increased 
r~si1ience in the form of their own original type， showing that litt1e essential conversion 
was resulted. Only wool showed a marked change， loosing its own characteristic form. 
This shows that the loss of its peculiar surface condition means at once the destruction 
of its greater part of characteristic nature. All these studies seemed to indicate， in a 
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を行う。予備加熱温度は1200Cであって加熱時聞は夫々 o(無処理)1， 1.5， 2， 4. 6， 8， 10分等














B-C いた高さをBとする。探るときは玉二万x100=C刷 R， (%)を
示す
韮に Cn，Rは圧縮回復率である。











































綿状繊維 jCnR矧|綿状繊維 Iレ骨ジリ(エ財)γ 
羊 毛 72 羊 毛 55.8 
テリ レ y 55 ナイロン 53.0 
ア 、 ラジ 52 絹 52.0 
綿 39 綿 38.1 
ビスコース 33 ビスコース 30.7 
フ 、 一 27 







a. 米 綿:5% Na2 COs solu.マルセJレ石鹸5%2時間煮沸
b. ベンベノレグ:マノレセJレ石鹸5%950C x 1.5時間
c. ラ ミ ー:NaCIOs(純度80%以上)3弘マノレセル石鹸5%，750C x30分.95
0C x30分
iソーダ灰 5gjl
、ラン:イロート泊 3g!l 400 C x 30分，
1サンモーノレ Op 3gjl 800 C x 30分，
d ア
e. ピスコース:マルセノレ石鹸5%.Na2 COs 3%. 700C x 1時間
次に第6図は 1∞'g/cml!までの種々の荷重の下で得られた各種の繊維の圧縮弾性率である。図










































Pre heat 1200C 1. 0 min 
。1.5min 
30 No Pre heat 





























『ー田ー Pre heat 120C 1. 5 min 。 2.0min
--- No Pre heat 
4-0 
o 20 40 &0 80 10。
荷重 (g/cm2)
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Pre heat 1200C 4.0 min 。 8.0min 
No Pre heat 

























復の小さくなる濃度がある事がわかる。叉特に o 10 15 20 25 
との図の最高濃度の所をたてにみると，との濃度 樹脂液濃度(財)
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ーー Preheat 120oC. 8‘Om・n1ーー_N-o-Pr~-h;;t -，~， v~"'~(21%溶液
+ー・Preheat 120oC， 8.Omin') _. _ No-P:;;h~t -，~. V~....~ i 15%溶液
o 20 ，"0 60 80 100 
荷重 (g/cm'l)
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第4報，措井大学工学部研究報告
第3巻第1号
負う所が多い事，そして一旦それが何等かむ
ためにそとなわれると忽ちその特性が失われ
ている口そして第Y種型と第2種型とり混合
した様な効果を示しているo是等に関し表面
の状態D変化とそれに応宇る性質の変化，従
って屈曲車耗の強度，硬さ，風合等とも関連
して研究を進める事は蓋だ興味ある事であっ
て結局それ等から羊毛的特徴を解析し把握し
得るものと考えられる訳であるが，スフのた
めの試験機が未Tご出来ていないので本報では
扱えたかった D 只本研究の範囲ではレイヨン
は第1種型から芯部加工的改質によって第2種
型のもむが得られる事が明かになったロ之を
そり特徴を失わ宇、に更に表面加工を施す事に
よって第3種型に近づける事が出来ないで、
あろうか，今後に残された興味ある問題であ
るo
